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１）一斉学習 － 興味関心を高める学び 
           画像の拡大提示や画像への書き込み、音声、動画などを活用し、興
味・関心を高めることが可能になる。 
２）個別学習 － 能力・特性に応じた学び 




３）協働学習 － 教え合い学び合う学び 














■使用教具：タブレット PC、OHC（Over Head Camera） 
■授業展開の例 




















                                                   
1 身のまわりの ICT とは、パソコン、スマートフォン、インターネット、SNS などの他、辞
書や黒板、付箋紙など情報を得る又は伝える事ができるものを指す。 














































































































































作   者 作   品 
Ernest Hemingway  
The Sun Also Rises, 1926 
A Farewell to Arms, 1929 
For Whom the Bell Tolls, 1940 
The Old Man and the Sea, 1952 
William Faulkner  The Sound and the Fury, 1929 Light in August, 1932 
9 
 
Absalom, Absalom! 1936 
Sherwood Anderson Winesburg, Ohio, 1919 
Jerome David Salinger 
The Catcher in the Rye, 1951 
Nine Stories, 1953 
Franny and Zooey, 1961 
Truman Capote  Other Voices, Other Rooms, 1948 In Cold Blood, 1966 
John Updike  Rabbit, Run, 1960 






カポーティの紹介では幼少の頃の南部で近所の知り合いであった Harper Lee によるピュ
リツァー賞受賞作品 To Kill a Mockingbird (1960)を紹介したり、Breakfast at Tiffany’s 
(1958)は Capote の代表作ではないもののオードリー・ヘップバーン主演の映画が作成さ
れ有名になった経緯について触れたりすることで、米国社会の文化的商業的な構造につい
ても触れる。また、60 年代に一世を風靡した Salinger の The Catcher の人気と若者への
影響について、野崎孝や村上春樹による翻訳、またアメリカ短編小説が村上に及ぼしてい













































たとえば、Ann Beattie の“Where You’ll Find Me”の題目は『オズの魔法使い』The 
Wizard of OZ で使われる「虹の彼方に」“Somewhere Over the Rainbow”という主題歌の
一節からとられているが、この曲の歌詞と作品の内容がいかに関連しながら文学的効果を
醸し出しているかを探る。また、David Leavitt の “Aliens”（1983）は 1970 年代から 80
年代にかけて米国で宇宙と地球外生物との出会いの物語が映画で流行った背景に書かれた

































“I didn’t feel like going to that. I’d rather play.”  
(Mona Simpson, “Approximations”)  
“It’s one thing to look ugly, another to act it.”     (David Leavitt, “Aliens”)  
“No foreigner can make an American girl a good husband.” 
 (Ernest Hemingway, “A Canary for One”) 
 
２）慣用句  
“Tell you what.”           (Truman Capote, “A Christmas Memory”) 
「いいかい。」 相手の注意を引きつける前置きとして使う表現。  
“How do you like being an intern?”         (Hemingway, “Indian Camp”) 
「インターンを務めて気分はどうだい？」 
“It all depends.”                       (“Indian Camp”)  
「場合によるね。」 “depend”は「……にかかっている/頼っている」という意味。 
“The other day I asked him to please explain in English what it is that he does.”  
「英語で説明して」⇒ 「わかる言葉で話して！」         (“Aliens”) 
 
３）口語英語  
 “Well, I can’t sleep a hoot.”              (“A Christmas Memory”) 
 “a hoot” ＝ not much, the littlest bit 「少しも……ない」 
“Them big brown eyes and all.”      (J. D. Salinger, “Down at the Dinghy”) 
「こうした大きな茶色い眼なんか」“them”は口語的で言いやすい強調表現 
"and all" 「……とかなんとか」といったあいまいにする表現を説明する。 
“Wuddya think?”                    (“Down at the Dinghy”)  
＝“What would you think?”を NY の労働者階級の人が話す様子を伝えようとす
る作家の意図 
“It drives ya looney!”                  (“Down at the Dinghy”)  
you が ya に聞こえる。 
looney も crazy に変わって使われる。「気がおかしくなってしまうよ。」 
“Holy Mackerel! …… How come he did it?”        (“Down at the Dinghy”)  
驚いたときに使う感嘆句。“Holy cow!”の表現もある。 
“How come…?”は「どうやって」から派生して「どうして」に近い慣用句。  
“It makes me boil. It really does.”            (“A Christmas Memory”)  
boil「煮立つ」かのように興奮すること、比喩的で生々しい。 




４）一般的な文法に従わないが地域・階層によって使われる英語 地域的な表現  
   “If this don’t hurry up and cool off, I’m gonna miss my bus.”  
「この紅茶が冷めてくれなければ、バスに乗り遅れちゃう。」 











“God. Tell me that isn’t beautiful.”    (Ann Beattie, “Where You’ll Find Me”) 
「美しくないなんで言ってみてくれ！」⇒ 「なんて美しい曲なんだ。」 







“You really do have your ear to the ground in the town.” (“Where You’ll Find Me”)
「町中の地面に直に耳をつけているのね。」 
⇒「街で起こっていることは何でもお見通しね。」do を添えて強調。 
“No other egg was ever so good.”             (“Approximations”) 
「こんなにおいしい玉子はいまだに食べたことがない。」ever を添えて強調。 










   “She’s said so on several million occasions.”     (“A Christmas Memory”) 
「何百万回もことあるごとに言ったものだ」  
“I told you a million times.” 
「もう百万回も言ったでしょ！」 
“I told you a gazillion times.” 
「何億回も、数えきれないほど何回も何回も…」 









“I kissed him goodbye.”                      (“Aliens”) 
「夫にまたねとさよならのキスをした。」 





















In this teaching plan, I will first provide a brief introduction to how the European 
Language Portfolio can be used to develop learner autonomy in a writing class.  Then, I 
will briefly explain how students are guided through the process of self-assessment, the 
first stage of reflection necessary for encouraging learner autonomy, and how students 
utilize the ELP.  
 
Ⅰ）The European Language Portfolio (ELP) 
The European Language Portfolio was developed at the same time as the Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFR) (Council of Europe, 2001) 
and shares the common reference levels of language proficiency as a core element. 
The ELP can be used to document and give value to all language and cultural 
competences and experiences, and help foster learner autonomy (Lenz, 2008, p. 22).  
The ELP is comprised of three parts: 
• Language Passport, an overview of the learner’s current level in relation to the 
Common Reference Levels (i.e. global scale and self-assessment grid), 
• Language Biography, which facilitates the learner’s involvement in planning, 
reflecting upon and assessing the learning process and progress, 
• Dossier: a collection of materials to document and illustrate the learner’s 
achievements and experiences. 
   The ELP has 2 functions (Little & Perclová, 2001, p. 3). The reporting function, 
primarily fulfilled in the Language Passport and Dossier sections, displays what 
the learner is capable of in a foreign language. The second function is pedagogic in 
nature and is fulfilled primarily in the biography, where the learner develops 
his/her ability to reflect upon and assess language learning with the ultimate goal 
of becoming an autonomous learner. I will focus on the second function. 
To promote learner autonomy, a student’s work is stored in the dossier and 
evaluated in the biography by the student, which in turn leads to student goal 
setting. This self-assessment, according to Little & Perclova (2001), should be done 
in relation to the can-do statements found in the biography (e.g. the illustrative 
scales). However, these can-do statements are vague and it is necessary for a 
teacher to adapted them to his or her teaching context.  Therefore, in this class, 
students evaluate their essays in relation to (i) the general grading criteria used in 
this course (Appendix 1) and (ii) the specific goals within each textbook unit (an 
example can be found in Appendix 2). Before describing these materials and process, 

















テキスト：Writing from Within 2. Second Edition.  
Curtis Kelly ＆ Arlen Gargagliano.   Cambridge University Press. 
 
授業のレベル：  CEFR Written Production.  Level: B1 




In this section, I describe the feedback method used in this class. 









を持ち、また学生を励ますために、年 3 回のポートフォーリオのチェックを行う。 










As described above, students use the grading criteria (Appendix 1) and 
textbook unit goals (Appendix 2) to help them assess their essays.  It was felt that 
using concrete criteria would be more valuable than simply assessing an essay 
according to the can-do statement used in this class (i.e. I can write short, simple 
essays on topics of interest with clear rhetorical organization.) and found in the 
Biography section of the European Language Portfolio.  However, it is important 
to note that self-assessment alone is not sufficient to develop learner autonomy as 
it does not involve setting the next language learning target. This learning cycle of 
self-assessment, reflection and goal setting must be an integral part of the 












3. 最初のパラグラフで読み手を話題に導いている。  
• There is a topic sentence. There may be an attention getter. There is a guide 























I would like you to evaluate your own essay before you receive my assessment. First, 
please review the essay requirements. 
Purpose: You will write a composition about an appropriate career for your partner.   
 
Self-Assessment      
Your composition has 
three reasons. 
Yes No 
Your reasons are 







You have clear topic 








You have transition words 

















Review the grading criteria and assess your essay 
Content / Organization 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 
Comments: 
Language Use 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 
Comments: 
Now review my feedback.  Please write down your impression. 
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   意味中心言語活動                                   言語形式に注意を 
   (meaning-based L2 activity)                        向ける指導・学習 




























SV    I live in Nobita’s house. 
SVC    I am a cat. 
SCO    I have a magical power. 
SVOO I give him a lot of help. 


















がる。                  『高等学校検定教科書 JOYFUL II』より 
Heaven and Hell      
 
Once in China there was a man who 
wanted to see heaven and hell. He 
got his wish to see the difference 
between them. 
 
He visited hell. He saw a big table 
with lots of delicious food. But 
everyone was hungry and angry. 
They had food, but they had to sit 
several feet from the table. They 
also had to use very long chopsticks. 
It was impossible to get any food 
into their mouths. 
 
Then he saw heaven. He was very 
surprised because it looked the 
same. There was a big table of 
delicious food. People were sitting 
away from the table and using long 
chopsticks. It was exactly like hell. 
But in heaven the people were full 
and happy. 
 



































          ↓ 
関係代名詞を使って似たような文章をペアで作成して、交換する。 
          ↓ 
このシリアスな話題から発展してもよいし、少し気楽にどんな友人やパートナーが欲しい





主格  I want a friend who understands me well. 
I want to be a mother who can listen to my children’s dreams and fears.. 
目的格 I want to marry a person who(m) I respect. 
I want a friend with whom I can talk about anything. 
所有格 I want a husband whose mother is very kind. 
        I want to be a mother whose children are kind to others. 
Silence of Love 
 
  “I want a better father.  Someone who’s not a deaf-mute.” 
  “A dad like everyone else’s.” 
  “A father who can listen to my hope and fears.” 
  “A father who speaks.  Who understands me.” 
 
           “Please don’t let anything happen to my daughter.” 
           “I have money.  I have a house.  Take it all.” 
           “My daughter.   Can Not.  Die!” 
           “Eat more, dear.   It helps you to grow.” 
           “Be good at school.” 
           “It’s my kid’s birthday today.” 
           “I was born a deaf-mute.  I’m sorry for that.” 
           “I can’t speak like other fathers. 
           But I want you to know that I love you with all my heart.” 
           “Take my blood!” 
 
There are no perfect fathers. 
But a father will always love perfectly. 





味中心の言語活動になり、時には授業後にも話が広がり、人間的な交流も深まる。   
そのような流れで、次に欲しいものについて which を使って英作文させる。I want a 


































８． 室井美稚子ほか編著（2017）Heaven and Hell『高等学校検定教科書 JOYFUL II』東京：
三友社 
９． Shannon, George (1985) STORIES TO SOLVE, New York: Beech Tree Books 









 教科内容と言語学習を統合して指導することを内容言語統合型学習(Content and 
Language Integrated Learning: CLIL)といい、とくにヨーロッパの外国語教育を中心に、
2000 年以降盛んに実践されている。CLIL の掲げる原理は、「使いながら学び、学びなが




(Coyle, Hood, & Marsh  2010)。 
 
 
CLIL４つの C のイメージ （渡部・池田・和泉：2011 ） 
 
 CLIL 指導にはさまざまな形態と方法があり、下図のようなバリエーションがある。中






















近では以下のような CLIL を主眼においたアクティビティのマニュアルも出版されている。 
 
・『Starter CLIL Activity book for beginners: Geography, History, Sciences』Westermann 出版 








     
「雲のでき方」を扱った上記の英文は、インターネットのサイト：weather WizKiz 
(http://www.weatherwizkids.com/weatheclouds.htm)から採用し、既習内容を考慮して加
工してあるが、「i＋1」3の要素も残している。ice crystals や water vapor の語彙や、so 
～ that …の構文を推測させることをねらいとしている。太字は状況に応じて母語による
補足をする箇所である。 

























































よくわかった だいたいわかった あまりわからなかった 全くわからなかった 
7 名（19％） 19 名（51％） 11 名（30％） 0 名（0％） 
英語が 
全てわかる 少しわからないところがある ほとんどわからない 全くわからない 




























３．渡部良典・池田真・和泉伸一（2011）『CLIL 内容言語統合型学習 第 1 巻 原理と方法』
東京：上智大学出版 
４．渡部良典・池田真・和泉伸一（2011）『CLIL 内容言語統合型学習 第２巻 実践と応用』
東京：上智大学出版 
５．Coyle, D., Hood, P & Marsh, D (2010). CLIL: Content and language integrated learning. 
Cambridge, UK: Cambridge University Press. 
６．Yassin, S. (2010). Teaching science through English. International CLIL Research 













































































































































































 一方、日本の CM をみると、車の宣伝では、美しい森の中の一直線の道を走り過ぎる車
や、飲料水の宣伝では人気タレントが微笑むだけといった、ムードや感情に訴えかけるも













































































































① 国際教員指導環境調査（TALIS 2013、34 か国の中学校教員対象）結果から見えること 
  週当たりの教員の労働時間：OECD の平均＝38.3 時間、日本＝53.9 時間 
   課外活動に従事する時間：OECD の平均＝2.1 時間、日本＝7.7 時間 
   事務業務に従事する時間：OECD の平均＝2.9 時間、日本＝5.5 時間 
② 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（給特法）1974 年 









① ILO ユネスコ「教員の地位に関する勧告」（1966 年） 









  「子どもの貧困対策大綱」…学校は貧困対策のプラットフォーム 
   児童福祉法第１条…「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切
に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、…福祉を




(1) 教師は専門職であるとともに、組織人でもある。⇒ 集団的専門性 
  教育基本法 6 条第 2 項「学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受け 
る者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。」 
(2) 学校という組織はどのような特徴をもつのか。そのメリットとデメリットは何か。 
  目標が曖昧、メンバーの自律性・専門性が強い、同僚性が強い etc. 
(3) 学校を構成する人々とその仕事…学校教育法および同法施行規則に規定されるもの 
  校長、教頭、副校長、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、 
司書教諭、学校用務員のそれぞれの職務内容と権限、今日的課題は何か。 










ついて』中教審答申 2015 年 12 月 
  「国、教育委員会は、教員が授業や生徒指導等に自らの  
専門性を発揮するとともに、授業準備や研修等に時間 
を充てることにより、その資質を高めることができる      チーム学校作業部会資料                   
よう、教員の業務を見直し、事務職員や他の専門スタ           （文科省初中教育局） 
ッフの活用を推進する。」 
  事務職員以外の専門スタッフとは、スクールカウンセラー（SC）、スクールソーシャル 
ワーカ （ーSSW）、部活動支援員、学校司書、ICT 支援員ほか授業サポートスタッフ等。 
(3) 「チーム学校」へ向けての法改正（2017 年 4 月施行） 
 ① 学校教育法施行規則 65 条の 2「スクールカウンセラーは、小学校における児童の心 
理に関する支援に従事する。」 
② 学校教育法施行規則 65 条の 3「スクールソーシャルワーカーは、小学校における児 
童の福祉に関する支援に従事する。」 
③ 学校教育法 37 条 14 項「事務職員は、事務に従事する」⇒「事務をつかさどる」 
「学校におけるマネジメント機能を十分に発揮できるようにするため、学校組織に
おける唯一の総務・財務等に通じる専門職である事務職員の職務を見直す…」 
文科省通知（2017 年 3 月 31 日） 














   教員が行うことが期待されている本来的な業務…「学習指導、生徒指導、進路指導、 
学校行事、授業準備、教材研究、学年・学級経営、校務分掌や校内委員会等に係る 

















  教育公務員特例法 21 条「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修
養に努めなければならない。」 
  教育公務員特例法 22 条 1 項「教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなけれ
ばならない。」2 項「教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場
所を離れて研修を行うことができる。」  
  cf. 地方公務員法 39 条「（1 項）職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研       
修を受ける機会が与えられなければならない。（2 項）前項の研修は、任命権者が 
   行うものとする。」 
 





ように向き合うのか。教育は    「どんな時、ストレスがありますか」 保護者へのストレスは 57％ 









① 教育基本法 10 条 
「1 項 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有する…」 
「2 項 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、…」 
 ② 民法 820 条（改正 2012 年 4 月施行） 
「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育する権利を有し、義務を負う。」 
 ③ 適切な親権や教育権の行使ができない（環境にある）保護者に対して 
関係行政機関等と連携しつつ、保護者を支援し、一緒に子どもの「最善の利益」を図 
っていく姿勢が大切。 




の専門家チームで対処すること。    
「受けとめるべき苦情」⇒ 教師の専門性を鍛えるもの。苦情は親の「願い」でもある。 
 
6.  教育課程と教師 
(1) 教育課程とは 





 ① 学校教育法第 33 条「小学校の教育課程に関する事項は、…文部科学大臣が定める。」 
   ※中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援教育、幼稚園に準用 




   国家が教育内容を定めてしまっていた戦前への反省から、戦後は、「試案」（手引き） 
として始まる（1947 年「学習指導要領」）。⇒ 1958 年以降、法的拘束力を主張。 
今日も、法形式は「公示」である。あくまで「大綱的基準」ということ（行政解釈）。 
(3) カリキュラム・マネジメントの発展と課題 
 ① カリキュラム・マネジメントとは…「各教科等の教育内容を相互の関係で捉え，学校 
の教育目標を踏まえた教科横断的な視点で，その目標の達成に必要な教育の内容を 
組織的に配列していくこと。」（2015 年「チーム学校」答申） 
















 ① 1872 年（明治 5 年）に「学制」が発布されるも、1900 年まで義務教育費は無償では 
なかったということ、それが就学率にも影響を与えていたこと。 








(2) 1947 年「教育基本法」の意義 




 ② 教育の目的を明示している。 
  1 条「教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と
正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身
ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。」 
 ③ 戦前の反省から、教育行政の役割と権限を限定している。 
10 条「1 項 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負
って行われるべきものである。2 項 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を
遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行わなければならない。」 
 ④ 教育の直接責任法理を明らかにしている。 
  教育は「議会制民主制のルート」ではなく「文化的自治のルート」で遂行されるべき 








いて教育活動を行うことが大切。その中心の憲法 26 条はいかなる意味をもつのか。 
 
   1 項 すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく 
教育を受ける権利を有する。 




 (1) 社会権としての性格…国家に対して要求 
する権利 
① 教育の「機会均等」 







 ② 就学援助制度 
  学校教育法 19 条「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生   
徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」 
 ③ 就学援助の対象者…生活保護法上の「要保護者」と「準要保護者」 
④ 就学援助の支給内容…学用品、通学費、修学旅行費、体育実技用具費、新入学児童・
生徒学用品、医療費、学校給食費 





 ② 国は上記のような発達を保障するよう条件整備に努めなければならないということ。 
  子どもの権利条約 29 条「締約国は…子どもの人格、才能ならびに精神的および身体
的能力を最大限可能なまで発達させること。」 
(3) 自由権としての性格…国家から強制を受けない権利 
 ① 『不登校の子どもの権利宣言』2 条「私たちには、学びたいことを自身に合った方法 
で学ぶ権利がある。学びとは、私たちの意思で知ることであり他者から強制されるも 
のではない。…」（2009 年） 
 ② 「教育を受ける権利とは、国民が『幸福追求権』の一環として教育の自由を有するこ 
とを前提に、国に対して…適切な教育の場を提供することを要求する権利である。」 
（佐藤幸治氏） 
(4) 子どもの「学習権」という考え方…憲法 26 条は、社会権でもあり、自由権でもある。 








 ① アメリカのジュニアハイスクール運動とともに生まれる。 
 ② ジュニアハイスクールの二つの理念 
  １）青年心理学をベースとして思春期に特有のカリキュラムにすること。 
  ２）すべての子ども達に中等普通（共通）教育を施すこと。 
 




 ① 1947 年「新制中学校」の誕生 




 ① すべての子どもが入学できること ② 無償性 
 ③ 普通教育（共通の教育内容）であること ④ 学区制 
(4) ６・３・３制の意義 
  中等教育の意味の転換…下からの接続（articulation）による人間形成の完成教育 
  学校教育法 45 条「中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じ
て、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする。」 
  学校教育法 50 条「高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び    
進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。」 
(5) 小中一貫校、義務教育学校の登場 




 ① 地域（コミュニティ）との結合、民主主義の基盤であること（海後宗臣） 
   …学区内には様々な人々が存在する。民主主義とは“異質のものとの出会い” 
 ② 教育の機会均等…教育基本法 4 条「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教 
育を受ける機会を与えられなければならず、…教育上差別されない。」 
 ③ 教育委員会制度は、本来、学区（district）が単位…住民に近いところでの意思決定 
(2) 学校選択制 
 ① 世界人権宣言第 26 条 3 項「親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有 
する。」⇒ 私立学校の選択の自由 
 ② 学校教育法施行規則 32 条 1 項「市町村の教育委員会は、…就学予定者の就学すべき 
小学校又は中学校を指定する場合には、あらかじめ、その保護者の意見を聴取する 
ことができる。」 








 ① 緩い設置基準…「小学校設置基準」「中学校設置基準」「高等学校設置基準」 


























 ① 教育が目的であり、教育行政はその道具であり、手段である。（鈴木英一） 
 ② 教育の直接責任原理 
   旧教育基本法 10 条「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に
責任を負って行われるべきものである。」 
(3) 教育委員会制度の変遷 
 ① 1956 年「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（地方教育行政法）の制定 
    …公選制教育委員会から首長による任命制教育委員会へ ⇒ 教育委員会の形骸化 
 ② 改正地方教育行政法（2015 年 4 月施行）…首長の教育への関与、権限の拡大 
１）地方公共団体の長（首長）は、総合教育会議での協議により「大綱」を定める。 
総合教育会議は、首長と教育委員会で構成される。 














(4) 学校保健安全法（2008 年成立）による安全点検 




 ② 安全点検に保護者や子どもを加える工夫…子ども目線の大切さ。例えば、幼児の水平 
方向の視野は 90 度。大人は 150 度。 
(5) 事故調査体制について 
 ① 学校事故の場合…2016 年 1 月文科省指針「保護者の要望に応じ、教育委員会が事故 
調査のための第三者委員会を設置すること」 
 ②「いじめ」の重大事態の場合…「いじめ防止対策推進法」による 
  １）教育委員会または学校は、事実関係を明確にするための調査を行う。（28 条 1 項） 
  ２）いじめを受けた児童と保護者に上記調査の情報を適切に提供する。（28 条 2 項） 
  ３）さらに、首長は、第三者委員会を設けて調査を行うことができる。（30 条 2 項） 






(1)  学校では、児童・生徒の発達的特徴に応じた教育的関わりの工夫や配慮が求められる。 
(2)  児童期から思春期・青年期に向かう中で、子どもは身体的成熟を契機として、心理・
社会的に大きく変化する。 







ては、平均すると 8.9 歳から 17.18 歳の間であるとされている。 
(2)  思春期と青年期の始まりは同じであるのに対し、心理・社会的自立を青年期の終わり
ととらえる心理学的定義に沿った場合、高学歴化などにより、青年期の終わりは年々




































































































表 1 小・中学校における教育スタイルの違い 
 小学校 中学校 













































































文部科学省 HP 小中連携、一貫教育の推進について 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/attach/1325898.htm 
菅原ますみ（編）助産学講座４ 基礎助産学４ 母子の心理・社会学 
田仲由佳・吉村惠並・遠藤正雄（2017）．中学生が認知するソーシャルサポートと学校適応感の






 平成 24 年の文部科学省の調査によると、「通常の学級に在籍する発達障害の可能性
のある特別な養育的支援を必要とする児童生徒に関する調査の結果」では、約 6.5％の
割合で、発達障害を有する児童生徒が通常学級に在籍していることが明らかにされて

























それぞれの写真の中にある、はさみを探してみましょう。（写真 A・写真 B） 
 
       




































































































        たどたどしく、文章の内容（あらすじ）をつかんだりまとめたりす 
        ることができない。また、字の形が似ている文字や、順番などを読 
        み間違える傾向がある（例：愛媛県→愛知県、中田さん→田中さん、 
        ネコがうまれた→ネコがふまれた、草がはえる→草がほえる、など） 
 
２）書字表出の障害：文字を正確に書くことの困難さ。文字が鏡文字（反転した文字） 
        になったり、自分で書いた文字が読めなかったりする。字体は角ば 
        った、特徴的な字を書くことが多い。 
 
３）算数の障害：暗算や筆算をすること、数の概念を理解することの困難。数字の大 
        小や 10 以下の概念がわからなかったり、引き算や掛け算など、四則 
        計算のうち特定の計算が著しく苦手だったり、繰り上がりの計算や 

















































































ルシファー・エフェクトと名付けられたこの本は 2007 年に英語で出版され 5、日本語で


















心理学者 Philip Zimbardo が 1971 年 8 月 14 日から 8 月 20日までスタンフォード大学の地下室で行
った監獄実験は、「悪」の問題を「特別な人が持つ」、「わたし、あなたとは関係ない」問題としてで
                                                   
4 「ルシファー・エフェクト ふつうの人が悪魔に変わるとき」、フィリップ・ジンバルドー著、鬼澤忍
訳、海と月社、2015. 
5 The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil, Random House, New York, 2007. 
6 A Study of Prisoners and Guards in a Simulated Prison, C. Haney, C. Banks and P. Zimbardo, 













① 手続き：新聞広告で集めた男子大学生 75 名から、性格検査、インタビューの後、心身共に健康な
24 名を選び、無作為に看守役と囚人役に割り振り、2 週間の予定で模擬的な監獄でそれぞれの役
割を演じさせた。24 名のうち、1 名は看守の、そして、2 名は囚人役の予備要員であり、予備要
員は使われなかったので、実際には 11 名の看守役、10 名の囚人、計 21 名の被験者が実験に参加

























のことで、実験は 1 週間継続した。 
＜後日、ジンバルドーは度々その時のことを回想した発言を行い、自分自身がその状況にのまれ
てしまい、危険な状態であると認識できなかったと説明している。ジンバルドーは、実験終了か
                                                   














































































この事件で主な責任を問われた人は、Sergeant “Chip” (Sergeant は軍隊での役職名、




































































































(3) 7 つのステップ： 





                                                   
10 「悪魔の手紙」C.S.ルイス 著、森安綾、蜂谷昭雄 訳、新教出版社、1979. 
























































います。清泉女学院大学の教職課程では、この「特別活動」という名称で 1科目 2 単位の








































に、学校教育には、このほかに次の 3 つの活動があるのです。「道徳」（「道徳」は平成 27
年の学習指導要領一部改正で「特別の教科 道徳」になった教科です）、「総合的な学習の














数」は中学校において 1 年から 3 年まで、各学年 35時間が割り当てられています。これは
道徳の授業時数と同じです。中学校の年間授業週数は 35 週ですから、週に 1 時間(50 分)
の授業が 1 回で、1 年に 35 授業時数を充てると定められているのです。道徳の授業時間
は、通常時間割に週 1 回あてられていますが 13、特別活動に関しては、このような扱いに

























15 学習指導要領第 5 章第 3 の 1(4)では、道徳教育との関係を以下のように規定しています。「第 1 章総
則の第 1 の２及び第 3 章道徳の第 1 章に示す道徳教育の目標に基づき、道徳の時間などとの関連を考慮








































16 財団法人日本青少年研究所が 2011 年に日本、アメリカ、中国、韓国の中高生約 7200 名に対して行
ったアンケート「高校生の心と体の健康に関する調査：日本・アメリカ・中国・韓国の比較」では、自
分自身を価値ある人間であると思うかに対して、肯定的に答えたパーセンテージが、日本人では























































































                                                   











































































































































































 →話し手の人は、繰り返しをしてもらって話しやすさはどうだったか？  


















































































２．沖縄県教育委員会（2016）生徒指導及び教育相談の意義と機能．平成 28 年度県立学校生 





























回答者 1 人 
質問者 1 人 



























































































































































しました。そのとき、実験参加者を 3 つのグループに分け、ある操作を行いました。1 つ


























１．Cherry, E. C. (1953). Some Experiments on the Recognition of Speech, with One and 
with Two Ears. The Journal of the Acoustical Society of America. 25 (5): 975–79. 
２．ベネッセ教育サイト http://benesse.jp/juken/201307/20130708-1.htm 
３．Bransford, J. D., & Johnson, M. K. (1972). Contextual prerequisites for understanding: 
Some investigations of comprehension and recall. Journal of Verbal Learning and 
Verbal Behavior, 11(6), 717-726. 




























20 世紀中葉、Bernard J.F. Lonergan は、人間の知性の仕組みが構造をなしていることを発
見し、Insight という著書をあらわした 24。この発見によって明らかにされたのは、人間の
































                                                   
24 Bernard J. F. Lonergan, Insight: A Study of Human Understanding (1957), 5th edition, 
University of Toronto Press. 
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